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Tithes should be brought into the storehouse of God (the church), but there are 
some members of the Seventh-day Adventists do not follow the standards of faith, 
but they use, manage, put on with the reason for the ministry of evangelism. By 
using the Bible verse Deuteronomy 14: 23,26: In front of the Lord your God will 
place that He chose to make his name dwell there, you shall eat the tithe of your 
grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of an ox herds and flocks, so that 
you may learn to fear the Lord your God. And thou shalt bestow that money for 
everything in love heart for oxen or sheep, for wine or strong drink, or whatever 
you desire, and thou shalt eat there before the Lord your God and rejoice you and 
your household. In the sphere of Christian life and charity the problem of 
stewardship plays a large and important role. Every believer has a special interest 
in this matter. Our willingness and our willingness to acknowledge God as King 
and Owner of all possessions, and the willingness of God to grant His blessings to 
us, including our understanding of the principles, the closer we are to the 
understanding of the way God's love and gifts God works within us. A committee 
set up by the church in 1998 to investigate this group "was observed in a 
conversation with Hope International and colleagues that they affirmed the 
agreement on many key elements of the Seventh Day of the Adventist faith, but the 
method they used to express their concerns has resulted in what Considered by 
many to be the spirit of constant criticism aimed at the Seventh-day Adventist 
Church. The tithe offerings are applied to His people not because God is deprived 
so that God expects the tithing offerings of each of His people. The congregation 
must realize that everything belongs to God, it is said in (Ps. 24: 1) that God is the 
owner of the earth and all its contents. And the world and the dwelling in it. Seventh-
day Adventist Church has a number of supporters, church, independent, self-
contained and other organizations as an additional work or in connection with the 
official church. One of the authors estimated their number at more than 800 and 
most of the support of the church, though different ministries may be critical of the 
actions of the church. A committee set up by the church in 1998 to investigate the 
group "was observed in conversations with Hope International and associates that 
they affirmed agreement on many key elements of the Seventh-day Adventist faith. 
However, the methods they use to express their concerns have resulted in what 
considered by many to be the spirit of constant criticism directed against the 
Seventh-day Adventist Church. The purpose of writing and research that will be 
done this is the first, to give an understanding of giving tithes into the storehouse. 
Second, analyze the understanding of the Church members Pakusarakan about 
bringing tithes according Malachi 3:10. Third, to examine the kinds of tithe in the 
Bible. Fourth, to provide insight to members of the Church Pakusarakan that the 
tithe belongs to God. Fifth, to teach members of the Church Pakusarakan, who has 
the right to manage, use the tithe? And sixth, to increase the loyalty of members of 
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the Church Pakusarakan in giving tithes. The book of Malachi is one of the books 
The Old Testament is included in the book of the little prophets. This book is the 
last book in the Old Testament. The book of Malachi is also the last book of the 
small prophets. This causes Malachi to be regarded as the last voice in the Old 
Testament. Traditionally, the Book is believed to have been written by a man named 
Malachi. 
The scriptures teach that God, as The provision of our needs, has a part in it all. 
Then its part must be our first thought; And a special blessing will accompany all 
those who honor this guidance. God has given instructions on how to use the tithe, 
He does not want His work to be crippled because of lack of cost, so there is no job 
congestion and mistakes. He has established our duty in this very clearly. The part 
that God exposes to Himself must not be diverted for any purpose other than that 
which He has determined The tithe offerings belong to God should not be used 
alone even to the things they see fit, Ellen White says: No one should feel free to 
withhold their tithe, to use their will and judgment. They may not use it for 
themselves in an emergency, nor should they be used to the things they regard as 
appropriate, even in what they consider to be the work of the Lord. The method 
used in this thesis is a quantitative research. The explanatory-confirmatory 
approach is, that this type of survey. Quantitative research is research conducted 
through the measuring instrument using an objective and standard instruments, 
which meet the standards of validity and reliability of the high and continued with 
statistical analysis, so the results can give meaning. The study was conducted in a 
manner so that the confirmatory study the implications of the meaning of the 
storehouse according to the book of Malachi 3:10, in the church life in the Seventh-
day Adventist Church in the church Pakusarakan. The results were then used to 
prove the hypothesis of the study to confirm statistically. This data analysis 
technique uses statistics for the collection, processing, interpretation, and making 
conclusions in the form of numbers. The study consisted of endogenous and 
exogenous variables. Endogenous variables are variables that are not influenced 
by causes in the research system and cannot be established casual relationships. 
This variable is also defined as a beginner variable that gives effect to other 
variables. The sum in this variable is not taken into account the remaining amount 
despite having a residual / error. Endogenous variables are variables whose 
diversity is explained by exogenous variables. The variables in this study are as 
follows: variable Y: Understanding Members of the Church about House Treasury 
According to Malachi 3:10. The survey research was developed based on 
exploratory-confirmatory studies. This research is called explanatory because this 
research only examines in depth the dependent variable (Y), that is indicator from 
analysis of understanding of the member of GMAHK about returning the tithe to 
the treasury house in Pakusarakan congregation according to Malachi 3:10, which 
is explained on variable or indicator through hypothesis. Explanatory research is 
also used for exploratory understanding of the treasury house. Statistical analysis 
using ANOVA. Analysis is required to determine whether the analysis of data for 
testing can be continued or not. Several data analysis techniques demanding test 
requirements analysis. Analysis of variance requires that the data came from a 
normal distributed population and groups than homogeneous. Therefore, analysis 
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of variance requires the validity, reliability, normality, linearity, hypotheses and 
descriptive statistics. The number of respondents who have already filled out a 
questionnaire from No. 1-27 items as many as 58 people. The conclusion of this 
research is the first of them, there is still the Church Pakusarakan that not all 
believe that tithing was only for evangelism that needs to be improved 
understanding of the notion Pakusarakan church members tithe. Second, the church 
Pakusarakan already understand that they believe other than that referred to the 
church as the storehouse, then the office Conferences / mission also referred to as 
the storehouse, so that the understanding of members of the Church On Home 
Treasury has been good. Third, there are still some of the Church Pakusarakan 
agree that managing personal tithe for evangelism because no longer trust the 
organization Seventh-day Adventists, this leads to a need to increase the 
understanding of the Church Members About the Use of tithing. Fourth, Seventh-
day Adventists Member understanding about returning the tithe to the Church 




Maleakhi adalah nama pribadi atau sebagai kata benda milik yang dalam 
bahasa Ibrani berarti utusanku. “Suatu pandangan yang populer sekarang ini, yaitu 
bahwa kitab ini tak diketahui nama pengarangnya, dan istilah utusanku diambil dari 
pasal 3:1 dan ditambahkan pada kitab ini. Mengenai Maleakhi sendiri, hanya sedikit 
yang di ketahui berdasarkan apa yang di dalam kitab itu sendiri. Maleakhi jelas 
bernubuat di Yerusalem dekat Bait Allah dan di lingkungan imam. Mungkin sekali 
ia dilahirkan dan tinggal di Yehuda. Semangatnya untuk mentaati agama dengan 
tepat tak terpisahkan dari tuntutannya akan integritas moral dalam hal-hal pribadi.”1 
Hassell Buckner mengatakan bahwa, “Beberapa prinsip Perjanjian Lama 
menafsirkan istilah ‘Maleakhi’ sebagai gelar bagi pengarang kitab Maleakhi ini, 
bukan sebagai nama pribadi. Istilah Maleakhi adalah nama pribadi seorang tertentu 
yang diilhamkan oleh Allah untuk mengarang kitab yang terakhir di dalam 
Perjanjian Lama. Maleakhi merasa dipaksa oleh Allah untuk melawan yang jelek 
atau yang jahat sambil membela yang benar dan yang cocok menurut kebenaran-
kebenaran Ilahi yang sudah diWahyukan Allah kepada umat-Nya.”2 
Menurut Browning mengatakan ”Penulis dihubungkan erat dengan Bait 
Allah dan upacara keagamaannya dan ia menyesalkan kurang hormatnya orang 
dalam beribadah, dalam hal membawa korban, dan dalam hal menyerahkan 
                                                             
1C. Hassell Bullock, Kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama (Malang: 
Gandum Mas, 2002), 456-457. 
   
2C. Hassell Buckner, Kitab Maleakhi (Bandung: Yayasan Baptisan 
Indonesia, 1999), 5-7. 
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persepuluhan. Umat pun sama tidak setianya dan telah membawa korban binatang 
yang lemah dan cacat.”3 
Menurut Andrew dan John mengatakan “Kajian yang cermat terhadap 
bahasa Ibrani dari Kitab Maleakhi menunjukkan bahwa kitab itu secara linguistik 
memiliki banyak kaitan dengan tulisan-tulisan Perjanjian Lama dari abad ke-6 SM 
dari abad ke-5. Berdasarkan informasi terinci yang diperoleh dari analisis linguistik 
teknis dari kitab-kitab nabi pasca pembuangan, disimpulkan bahwa kitab Maleakhi 
kemungkinan besar ditulis di Yerusalem selama tahun-tahun awal dari kemerosotan 
yang terjadi pada masa sebelum Ezra (kira-kira tahun 500 sampai 475 SM).”4 
Andrew E. Hill & John H. Walton bahwa  
Tanggapan yang dikehendaki terhadap himbauan Maleakhi kepada Israel 
sebagai umat pilihan, agar bertobat dan membaharui perjanjian adalah 
praktis dan terperinci: a) penyucian keimaman yang korup dan puas dengan 
dirinya, b) perubahan ibadah yang membosankan dan tidak sungguh-
sungguh menjadi korban pujian yang penuh sukacita yang menyenangkan 
hati Allah; c) pembetulan penyalahgunaan yang menyangkut persepuluhan 
dan korban-korban di bait suci; d) pemulihan putusnya hubungan keluarga, 
dan e) memprakarsai program sosial yang berpangkal dalam etika 
perjanjian.5 
 
Josef Widyatmadja mengatakan, “Sebagian persepuluhan tersebut dipakai 
untuk mencukupi kebutuhan orang Lewi, karena mereka tidak termasuk suku yang 
memiliki warisan tanah Kanaan. Orang Lewi tidak memiliki penghasilan selain 
persembahan persepuluhan dari umat Israel, akan tetapi persepuluhan tersebut 
bukan untuk kepentingan orang Lewi saja, sebab juga di gunakan untuk menghidupi 
orang miskin yaitu yatim-piatu dan orang asing.”6 Jadi, orang Israel memberikan 
persepuluhannya kepada orang-orang yang miskin seperti orang lewi yang kurang 
mampu dan persepuluhan itu bukan untuk kebutuhan kepentingan sendiri. 
Menurut Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh mengata 
kan “Persepuluhan adalah milik Tuhan dan hendaknya dikembalikan ke rumah 
perbendaharaan-Nya (Rumah berarti Konferens/Daerah) melalui gereja, di mana 
keanggotaan seseorang itu berada, dan menjadi suatu tindakan perbaktian.”7 
                                                             
3W. R. F. Browning, Kamus Alkitab (Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 
2008), 251.    
4Andrew E. Hill dan John H. Walton, Surat Perjanjian Lama (Jawa Timur: 
Gandum Mas, 1998), 701-702.   
 
5Ibid., 705.  
   
6Josef P. Widyatmadja, Yesus dan Wong Cilik (Jakarta: Bpk Gunung 
Mulia, 2010), 23. 
    
7Departemen Penatalayan, Azas-Azas dan Garis-Garis Penuntun 
Mengembalikan Persepuluhan (Jakarta: UNI Indonesia Bagian Barat, 1984), 16.  
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Menurut A. Munthe mengatakan, “Tidak tepat kalau kita memberikan 
persepuluhan sekarang untuk tahun depan atau lima tahun mendatang, kita belum 
tahu berapa yang akan kita terima dari Tuhan sumber berkati itu. Pemberian 
persepuluhan adalah berdasarkan apa yang telah ada pada kita, jumlah 10% 
sebenarnya bukan diartikan secara matematis, melainkan berdasarkan perhitungan 
Alkitabiah.”8 
Menurut Ellen G. White tujuan Persepuluhan adalah:  
Sistem persepuluhan dan persembahan ini dimaksudkan untuk 
mengingatkan satu kebenaran yang besar kepada pikiran mereka, bahwa 
Allah adalah sumber daripada segala berkat kepada makhluk-makhluk-Nya 
dan kepada-Nyalah rasa syukur manusia harus disampaikan atas segala 
pemberian-pemberian yang baik daripada pimpinan-Nya. Pada zaman Israel 
persepuluhan dan persembahan sukarela diperlukan untuk mempertahankan 
upacara-upacara kebaktian kepada Tuhan,apakah umat Allah sekarang ini 
memberikan kurang dari itu? Prinsip yang telah ditetapkan oleh Kristus 
adalah supaya persembahan kita kepada Allah harus sebanding dengan 
terang dan kesempatan-kesempatan yang telah dinikmati.9 
 
Ellen G. White mengatakan”Persepuluhan adalah merupakan tanda 
bahwa kita mengakui Tuhan adalah si pemilik dan kita hanyalah si pengurus, 
pengelola atau penatalayan. Mari kita harus mengembalikan kepada Tuhan 
sepersepuluh dari semua ketambahan harta kita kepada-Nya.”10 White menegaskan 
bahwa persepuluhan adalah merupakan tanda bahwa kita mengakui Tuhan adalah 
si pemilik. 
Dalam lingkup kehidupan dan amal kekristenan masalah penatalayanan 
memegang peranan yang besar dan penting. Setiap orang yang percaya mempunyai 
perhatian yang khusus dalam soal ini. Kemauan dan kerelaan kita mengakui Allah 
sebagai Raja dan Pemilik semua harta benda, dan kemauan Allah mengaruniakan 
berkat-berkat-Nya kepada kita, termasuk dalam pengertian kita akan prinsip-prinsip 
itu semakin luas, semakin dekat kita kepada pengertian dari hal caranya kasih Allah 
dan karunia Allah bekerja dalam diri kita. 
Persembahan persepuluhan adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus 
menyerahkannya kepada-Nya, itu merupakan salah satu bentuk penyembahan 
kepada Tuhan, satu teladan yang diberikan oleh Abraham sebagai bapa orang 
percaya menyerahkan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek seperti yang 
tertulis di dalam kitab Kejadian 14:19,20. Lalu ia memberkati Abram katanya: 
“Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Mahatinggi yang telah menyerahkan 
                                                             
8A. Munthe, Tema-Tema Perjanjian Baru (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 
64.   
9Ellen G. White, Sejarah Para Nabi, Jilid 2 (Bandung: Indonesia 
Publishing House, 1980), 122.   
  
10Ellen G. White, Kesaksian-Kesaksian Roh Nubuat Kepada Jemaat 
Laodikea (Jakarta: Uni Indonesia Kawasan Barat, Nd), 150.    
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musuhnya ketanganmu, lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari 
semuanya.”  
Persembahan Persepuluhan ini diterapkan kepada umat-Nya bukan karena 
Tuhan kekurangan sehingga Tuhan mengharapkan persembahan persepuluhan dari 
setiap umat-Nya jemaat harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan 
Tuhan, ini dikatakan dalam (Mazmur 24:1) Tuhanlah yang empunya bumi serta 
segala isinya.  Dan dunia serta yang diam di dalamnya.  
Sekalipun prinsip-prinsip penatalayanan berkaitan dengan harta dan 
kekayaan dunia, makna rohaninya adalah yang terutama. Tuhan menghendaki dari 
diri kita supaya ia dapat melakukan sesuatu bagi diri kita. Tuhan tidak memaksa. Ia 
tidak memaksa agar kita melayani Dia, atau mengakui kuasa-Nya dengan 
mengembalikan kepada-Nya berkat-berkat yang telah di karuniakan-Nya kepada 
kita. 
 Ellen G. White mengatakan, 
 
Pikiran dari hal penatalayanan seharusnyalah diterapkan dalam kehidupan 
semua umat Allah. Kedermawanan yang diterap kan akan menghidupkan 
kerohanian orang-orang yang mengaku Kristen tanpa perbuatan, yang 
menyadari keadaan jiwa mereka gelap. Penatalayanan akan mengubah 
mereka dari orang-orang yang suka mementingkan diri sendiri, penyembah 
mammon yang tamak, menjadi rekan sekerja Kristus yang setia dalam 
menyelamatkan jiwa-jiwa.11 
 
Pengakuan untuk menyerahkan kepada Allah berarti memberikan lewat 
gereja-Nya, atau organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) karena 
ini telah menjadi petunjuk bagi umat-Nya melalui Ellen G. White. Gereja adalah 
agen yang ditunjuk oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, ini telah 
diorganisasikan untuk pelayanan, dan missi-Nya adalah untuk menyebarkan Injil 
ke seluruh dunia. “Hanya perbendaharan dikantor konferens atau daerah yang 
dikuasakan untuk mengalokasikan perpuluhan. Perpuluhan adalah milik Tuhan dan 
harus diserahkan keperbendaharaan-Nya, yaitu keperbendaharaan konferens atau 
daerah.”12 
Informasi Alkitab telah digunakan oleh gereja kita sebagai penuntun 
dalam pengembangan sistem persepulu- 
hanya dan definisi dan identifikasi dari rumah perbendaharaan dalam gereja. 
Bahkan, sistem itu sangat mirip dengan yang ditemukan pada orang Israel pada 
zaman Nehemia. Gereja menganggap konferens setempat menjadi rumah 
perbendaharaan. 
Diakui bahwa tingkat konferens setempat dalam organisasi denominasi adalah 
rumah perbendaharaan’ ke mana semua persepuluhan harus dikirim dan dari 
                                                             
11Ellen G. White, Testimonies (Bandung: Indonesia Publishing House, 
1948), 3: 387. 
  




mana pelayanan Injil didukung. Untuk kemudahan para anggota gereja, 
persepuluhan diberikan kepada konferens setempat melalui gereja setempat 
di mana ke anggotaannya tercatat.”13 
 
Sebagaimana yang dikatakan dalam Maleakhi 3:10 “Bawalah seluruh 
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, Firman Tuhan semesta alam, 
apakah Aku tidak membukakan  bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan 
berkat kepadamu sampai berkelimpahan.” 
Persembahan persepuluhan seharusnya dibawa ke dalam rumah 
perbendaharaan Tuhan (gereja), namun ada beberapa anggota GMAHK tidak 
mengikuti standar iman, namun mereka menggunakan, mengelola, memakai sendiri 
dengan alasan untuk pelayanan penginjilan dengan menggunakan ayat Alkitab 
Ulangan 14:23,26: Dihadapan Tuhan Allahmu ditempat yang akan dipilih-Nya 
untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan 
persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-
anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk 
selalu takut akan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu 
untuk segala yang di sukaihatimu untuk lembu sapi atau kambing domba,untuk 
anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan 
haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau 
dan seisi rumahmu. 
 
BATASAN MASALAH PENELITIAN 
 
Penulisan ini dibatasi sesuai studi dan ruang lingkup analisa masalah yang 
penulis bahas yaitu: 
1. Para anggota jemaat Pakusarakan tidak mengerti sepenuhnya arti 
perpuluhan. 
2. Para anggota jemaat Pakusarakan tidak memahami sepenuhnya arti rumah 
perbendaharaan. 





1. Bagaimana pemahaman anggota jemaat Pakusarakan terhadap pengertian 
persepuluhan. 
2. Bagaimana pemahaman anggota jemaat Pakusarakan terhadap rumah 
perbendaharaan. 
3. Bagaimana pemahaman anggota jemaat Pakusarakan terhadap penggunaan 
persepuluhan. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 
                                                             




Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk memberi pemahaman terhadap pemberian persepuluhan ke rumah 
perbendaharaan. 
2.  Menganalisa pemahaman anggota Jemaat Pakusarakan tentang 
membawa persembahan persepuluhan sesuai Maleakhi 3:10.  
3. Untuk meneliti jenis-jenis persembahan persepuluhan dalam Alkitab.  
4. Untuk memberikan pemahaman kepada anggota Jemaat Pakusarakan 
bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan.  
5. Untuk mengajarkan anggota Jemaat Pakusarakan, siapa yang berhak 
mengelola, menggunakan persembahan persepuluhan tersebut.  
6. Untuk meningkatkan kesetiaan anggota Jemaat Pakusarakan dalam 




Penulisan tesis ini bermanfaat untuk penegesan dan pendalaman 
pemahaman pengetahuan anggota GMAHK jemaat Pakusarakan dan pembaca 
tentang penggunaan, pengelolaan persembahan persepuluhan hanya boleh di kelola 
oleh organisasi GMAHK yang menjadi standar kepercayaan GMAHK, bahkan 
gereja lokal sendiri pun tidak berhak (di izinkan) untuk mengelolanya. 
Ada dua bagian dari manfaat penelitian, yaitu manfaat teortis dan manfaat 
praktis. Manfaat teoritis adalah sumbangan yang dapat diberikan kepada dunia ilmu 
pengetahuan yang terkait, sedangkan manfaat praktis adalah sumbangan yang dapat 




Manfaat Teoritis adalah sumbangan dari hasil penelitian dalam kerangka 
mengembangkan ilmu sastra secara lisan. Sebuah penelitian yang objektif juga 
dapat mengambangkan aspek teoritis, dapat saja dihasilkan dengan memeriksa 
kebenaran-kebenaran teori-teori terdahulu atau mengembangkan teori yang sudah 
ada.15  
Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran, 
pemahaman teologi yang benar dan Alkitabiah kepada anggota GMAHK jemaat 
Pakusarakan, analisis  pemahaman anggota jemaat Pakusarakan tentang 
mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, menurut 
Maleakhi 3:10.  
 
Manfaat Praktis 
                                                             
14Andreas B. Subagyono, Pengantar Riset Kuantatif dan Kualitatif 
(Bandung: Kalam Hidup, 2004), 217. 
 





Pengertian dari manfaat praktis adalah sumbangan yang dapat diberikan 
kepada penerapan ilmu pengetahuan yang terkait.16 Manfaat praktis penelitian ini 
adalah bertujuan untuk memberikan data secara Alkitabiah tentang Analisis Konsep 
Mengembalikan Persepuluhan ke rumah perbendaharaan berdasarkan Maleakhi 
3:10 Pada anggota jemaat Pakusarakan.  
 
Latar Belakang Kitab Maleakhi 
 
Kitab Malekahi merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang 
termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini merupakan kitab terakhir dalam 
Perjanjian lama.17 Kitab Maleakhi juga menjadi kitab terakhir dari kitab nabi-nabi 
kecil.18 Hal ini menyebabkan Maleakhi dianggap sebagai suara yang terakhir di 
Perjanjian Lama. Secara tradisional, Kitab ini diyakini ditulis oleh seorang yang 
bernama Maleakhi.19  
Kitab ini juga membahas kembali mengenai Musa dan juga terkait dengan 
nabi Elia. Konteks mengenai kitab Maleakhi ini bisa dikatakan sama dengan 
konteks kitab Hagai. Hal ini dikarenakan Maleakhi dan Hagai mempunyai kurun 
waktu yang dekat.20 
Kitab Maleakhi merupakan salah satu kitab yang ditulis setelah masa 
pembuangan. Beberapa puluhtahun sebelumnya, Nehemia telah membangun 
tembok-tembok 
Yerusalem yang diawali dengan kembalinya sekitar 50.000 orang tawanan dari 
Babel pada zaman Zerubabel dan imam besar Yosua. Dalam kitab ini diperlihatkan 
bahwa para imam mulai berbuat kejahatan di mata Tuhan seperti melakukan 
ketidakadilan, bergaul dengan penyembah berhala, dan menolak membayar 
persepuluhan. Dalam keadaan seperti ini dibutuhkan seorang nabi yang 
mengingatkan para imam akan kesalahannya.21  
                                                             
 
16Andreas B. Subagyono, Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif 
(Bandung: Kalam Hidup, 2004), 217. 
 
17Frank M. Boyd, Kitab Nabi-Nabi Kecil (Jawa Timur: Gandum Mas, 
2014), 168. 
 
18David Noel Freedman. 2000. Eerdmans Dictionary of The Bible. Grand 









Kitab ini ditulis pada masa kerajaan Persia yang menggantikan kerajaan 
Babel pada tahun 539 Sebelum Masehi. Tidak begitu banyak informasi mengenai 
orang  
Yahudi pada masa ini (selama kurun waktu 515-450 Sebelum Masehi). Akan tetapi, 
Bait Allah telah dibangun dibangun kembali. Waktu itu kerajaan Persia telah 
diperintah oleh wali-wali negara. Kepada wali-wali negara inilah bupati-bupati 
setempat bertanggung jawab. Hal inilah yang dialami oleh Yudea.  Yudea tidak lagi 
mempunyai bupati sendiri tetapi diatur dari Samaria. Hal ini menyebabkan 
timbulnya perselisihan antara para pejabat Samaria dengan orang Yahudi.22 
 
Tema Kitab Maleakhi 
 
Tema kitab Maleakhi adalah “Pertama Allah menugaskan Maleakhi untuk 
menyampaikan kepada orang-orang Yahudi. Allah berupaya sabar untuk 
memperoleh pengakuan kesalahan terhadap masalah lalu, ditambah lagi dengan 
penolakan mereka yang keras terhadap apapun. Itulah yang merupakan tema 
terhadap kitab ini.  Lalu yang kedua, Allah berseru kepada bangsa itu agar mereka 
kembali kepada Allah dan mengadakan perjanjian dengan Dia.  Ketiga Allah 
menyerahkan bukti penghinaan bagi-Nya.  Yang keempat Allah menjelaskan 
betapa ia tidak menerima persembahan yang hanya formalitas dari sebuah ritual 
keagamaan.  Yang kelima orang-orang menyatakan bahwa Allah tidak adil. Dan 
keenam Allah mengijinkan kemurtadan kepada Israel secara lengkap, namun Dia 
mengundang orang yang murah hati untuk kembali pada-Nya. 
 
Pekabaran Kitab Maleakhi 
 
Bagian ini penulis akan menguraikan pemahaman Kitab Maleakhi yang 
berhubungan dengan pandangan para pakar-pakar.  Browning mengatakan bahwa 
penulis di hubungkan erat dengan Bait Allah dan upacara keagamaannya dan ia 
menyesalkan kurang hormatnya orang dalam beribadah, dalam hal membawa 
korban, dan dalam hal menyerahkan persepulu 
han.  Umat pun sama tidak setianya dan telah membawa korban binatang yang 
lemah dan cacat.23 
Persepuluhan dalam teks di atas berasal dari kata  ַמֲﬠֵשׂר yang memiliki arti 
tenth part, tithe yang berarti sepersepuluh dari penghasilan.24  Kata ini pertama kali 
digunakan di dalam Alkitab adalah ketika Abraham memberi 
                                                             
22Boyd, 147 – 168. 
23W. R. F. Browning, Kamus Alkitab (Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2008), 
251.  
 
24Lockman, NAS Exhaustive Concordance of the Bible with Hebrew-
Aramaic and Greek Dictionaries [Bible on-line] diambil dari 
http://www.lockman.org/; Internet; diakses 8 Mei 2015. 
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kan persepuluhan kepada imam Melkisedek (Kej. 14:1-24).25 Dalam narasi ini, 
Abraham memberikan persepuluhan 
karena imam Melkisedek telah memberkati Abraham. Dalam hal ini Abraham 
memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur karena telah berhasil 
mengalahkan musuh-musuhnya (Ibr. 7:2).   
Sama halnya dengan Maleakhi.  Jika dilihat secara luas dari konteks di 
dalam kitab ini, dalam hal ini Allah sedang mengingatkan Israel agar kembali 
kepada iman yang benar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Allah 
dengan Israel.  Maleakhi menegaskan bahwa Allah mengasihi Israel (1:2-5).  Akan 
tetapi walaupun Allah mengasihi mereka, Israel tetap melakukan hal-hal yang 
cemar (memberi persembahan yang cemar dan tidak layak (1:6-14), imam-imam 
yang sudah menyimpang (2:1-9), ter 
jadinya pencemaran pernikahan (2:10-16), dan di tengah kitab ini disisipkan bahwa 
akan adanya hari penghukuman yang akan menghakimi semua perbuatan itu (2:17-
3:1-5).   
Kemudian Allah kembali menyatakan kesetiaanya (3:6) dan menegur Israel 
atas ketidaksetiaan mereka dengan tidak memberikan persepuluhan.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dalam teks ini, perpuluhan adalah sesuatu yang 
wajib hukumnya harus diberikan kepada Allah.  Karena ketika Israel tidak 
memberikan persepuluhan maka mereka menerima kutuk.  Namun prinsip memberi 
dalam hal ini adalah karena Israel telah dikasihi oleh Allah, bukan memberi supaya 
dikasihi Allah.  Allah memerintahkan untuk memberi persepuluhan agar 
meyakinkan kembali Israel akan janji Tuhan dan kasihNya (ayat 10).   
 
Arti Rumah Perbendaharaan 
 
 Kitab Perjanjian Lama tidak memberikan keterangan rinci kepada kita 
mengenai prosedur yang dijalankan dalam pemungutan dan pendistribusian 
persepuluhan. Namun, apa yang kita temukan melengkapi kita dengan beberapa 
prinsip prinsip dasar yang akan digunakan dalam pelaksanaan system persepuluhan 
dalam gereja Kristen. 
Pertama, pemungutan dan pendistribusian persepuluhan itu dilakukan 
secara terpusat, ada rumah perbendaharaan. Orang-orang Israel mengetahui bahwa 
ada tempat tertentu ke mana mereka diharapkan mengirimkan persepuluhan 
mereka.26 
Kedua, orang-orang tertentu dipilih untuk mengumpulkan dan 
mendistribusikan persepuluhan itu.  Tak seorangpun memikul tanggungjawab ini 
sendirian. Ketiga, persepuluhan itu diberikan kepada individu yang dipilih oleh 
                                                             
25Kebiasaan memberi persepuluhan ini bukanlah khas kebiasaan Israel, 
tetapi persepuluhan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa kuno lainnya jauh sebelum 
Taurat Musa.  Lihat Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II (M-Z) (Jakarta: 
Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995), 252.    
26Ben Maxon, Penatalayanan Summit, (Bandung: Indonesia Publishing 
House, 2012), 71. 
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Allah menjadi penerima.  Tak seorangpun boleh menunjuk dirinya sendiri untuk 
menerima persepuluhan dari orang-orang Israel.27 
 
Persepuluhan Di Perjanjian Lama 
 
Penulis menuliskan ada 3 (tiga) bentuk persembahan persepuluhan yang 
akan di uraikan yaitu: 
1. Persepuluhan yang pertama adalah persepuluhan yang diberikan kepada 
Harun dan bani Lewi.  Bilangan 18:21 mengatakan “Mengenai bani Lewi, 
sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala sesungguh persembahan 
persepuluhan milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang di lakukan 
mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan.”28  Dikatakan bahwa 
persepuluhan itu di berikan kepada bangsa Lewi untuk segala pekerjaan 
yang di lakukan di Kemah Pertemuan. 
2. Kembali Musa menuliskan di ayat yang ke 28 mengatakan secara demikian 
kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada 
Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima 
dari pihak orang Israel.  Dan yang dipersembahkan dari padanya sebagai 
persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada imam 
Harun.”29 
3. Dalam Alkitab ada yang namanya persepuluhan yang ketiga.  Dituliskan di 
dalam Ulangan 14:28-29, bahwa persepuluhan ini diberikan kepada orang-
orang yang memerlukan, contohnya orang miskin, anak yatim, janda, Lewi 
dan orang-orang asing.  Persepuluhan ini diberikan setiap akhir tahun yang 
ketiga. 
 
Perpuluhan Di Perjanjian Baru 
 
Semua bagian Kitab Perjanjian Baru yang menyinggung persepuluhan, 
tidak ada hal yang menunjukkan secara tersurat maupun tersirat bahwa hukum 
persepuluhan itu tetap berlaku untuk pengikut Kristus.  Hal ini adalah sesuai dengan 
ajaran Kitab Perjanjian Baru tentang hal memberi yakni bukan lagi berdasarkan 
hukum yang tertulis dalam Taurat, melainkan berdasarkan hukum Tuhan yang 
tertulis dalam hati orang percaya dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus.30 
Persembahan umat perjanjian baru yang dilakukan dengan hati baru yang 
senang melakukan kehendak Allah dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus lebih 
unggul dibandingkan dengan persembahan persepuluhan yang diwajibkan sebagai 
hukum agamawi.  Hati baru yang mengasihi Yesus Kristus adalah hati yang senang 
                                                             
27Maxon, 71. 
 
28White, 251.  
29Browning, 251. 
 
  30https://perintahkristus.wordpress.com/persembahan/;PPersembahan 
Umat Perjanjian Baru; Internet; diakses 8 Maret 2017. 
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memberi kepada Tuhan dengan tidak menggunakan hitung-hitungan karena 
kemampuan dan kesempatan memberi itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Jadi 
satu-satunya yang diperlukan hanyalah konfirmasi sorgawi bahwa Tuhan 
menghendaki pemberian itu.  Untuk itulah diperlukan pimpinan Roh Kudus yang 
jelas sehingga pemberian itu bukan dipimpin “daging” melainkan dipimpin Roh.31 
METODE PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah yang diteliti.32  Menurut Sujarweni, “Penelitian merupakan 
salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban 
manusia.33 Untuk mengupas lebih dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan 
metode penelitian yaitu metode Deskriptif. Defenisi Metode deskriptif dapat 
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, 
lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau apa adanya. 
 Metode Deskriptif sebagaimana yang dikatakan Nasir, “yaitu suatu metode 
dalam penelitian status keLompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran 
atau suatu peristiwa masa sekarang yang tujuannya ialah mendapatkan gambaran 
secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya atau 
fenomena yang diselidiki.”34   
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 
kuantitatif.  Adapun pendekatannya adalah eksplanatori-konfirmatori, yaitu jenis 
survei35.  Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilaksanakan melalui alat 
                                                             
31https://perintahkristus.wordpress.com/persembahan/;PPersembahan 
Umat Perjanjian Baru; Internet; diakses 8 Maret 2017. 
32Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2005), 
1. 
 
33V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, 2014), 1. Ia menambahkan: “Tanpa penelitian suatu ilmu tidak akan 
pernah berkembang, tidak ada satu negara yang sudah maju dan berhasil dalam 
pembangunan, tanpa melibatkan banyak kegiatan bidang penelitian.” 
 
34Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghaliah Indonesia, 
1988), 63. 
 
35https://id.wikipedia.org/wiki/Survei. “Pengertian Survei adalah 
pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam 
penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan 
tujuan untuk mengetahui: siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau 
kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam penelitian 
kuantitatif maupun kualitatif.” Diakses hari Selasa, 21 Februari 2017  
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ukur dengan menggunakan instrumen yang obyektif dan baku, yang memenuhi 
standar validitas dan reabilitas yang tinggi dan dilanjutkan dengan analisis statistik, 
sehingga hasilnya dapat memberi makna.36   
Penelitian survei adalah penelitian yang digunakan pada populasi besar 
dan kecil, namun data yang digunakan adalah data dari sampel sebagai wakil dari 
populasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang relatif, distributif, dan 
hubungan-hubungan antar variabel yang diteliti, dengan menggunakan kuesioner.37  
Obyek dari penelitian ini adalah 30% dari seluruh populasi penelitian. 
Penelitian survei ini dikembangkan berdasarkan penelitian eksplanatori-
konfirmatori.  Penelitian ini disebut eskplanatori karena penelitian ini hanya 
mengkaji secara mendalam variable terikat (Y),38 yaitu indikator dari Analisis 
pemahaman anggota GMAHKtentang mengembali 
kan persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan di jemaat Pakusarakan 
menurut Maleakhi 3:10, yang dijelaskan pada variabel atau indikator melalui 
hipotesis.39 Penelitian eksplanatori juga digunakan untuk penjajakan pemahaman 
tentang rumah perbendaharaan. 
Penelitian konfirmatori adalah penelitian yang dilaksanakan untuk 
menguji hasil eksplanatori40 dalam rangka memahami kecenderungan implikasi 
kajian makna rumah perbendaharaan menurut kitab Maleakhi 3:10, dalam 
kehidupan bergereja di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di jemaat Pakusarakan.  
Hasil yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk membuktikan hipotesis 
penelitian dengan mengkonfirmasikannya secara statistik. 
Penelitian eksplanatori-konfirmatori digunakan dalam penelitian ini, 
karena survey ini melakukan kajian mendalam terhadap variabel Y melalui 
pengembangan dan penjelasan variabel-variabel penyebab atau variabel bebas.41 
Penelitian ini terdiri dari variabel endogeneus dan eksogenous.  Variabel 
endogenous adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh penyebab dalam sistem 
penelitian dan tidak dapat ditetapkan hubungan kasualnya.  Variabel ini juga 
ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi pengaruh pada variabel lain.  
                                                             
 
36Iskandar, 27. Ia menambahkan: “Penelitian Eksplanatori adalah 
penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat 
atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. 
Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh 
keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.” 
37Fred N. dan Howard B. Lee, Foundations of Behavioral research 
(Forth Worth: Harcout College Publisher, 2000), 599. 
 
38E. Sasmoko, Bahan Ajar Metode Penelitian, Pengukuran dan Analisis 








Penjumlahan dalam variabel ini tidak diperhitungkan jumlah sisanya walaupun 
memiliki sisa/eror.  Variabel endogenous adalah variabel yang keragamannya 
dijelaskan oleh variabel eksogenous.  Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: variabel Y: Pemahaman Anggota Jemaat Tentang Rumah 
Perbendaharaan Menurut Maleakhi 3:10. 
 
 
Sebaran Populasi  
Anggota Jemaat Pakusarakan 
Jemaat Pakusarakan jumlah Pria Wanita 
Jumlah Anggota 145      
Jumlah Anggota Aktif  80 45  35  
Jumlah Anggota Tidak 
Aktif 
 65 30  35  
 
Sebaran Sampel:  
Anggota Jemaat Pakusarakan 
No Jemaat  Populasi Sampel 
1 Jemaat Pakusarakan 145 75 
Jumlah 145 75 
 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 




















Grafik di atas menunjukkan bahwa presentase responden usia 13-20 tahun 
sebesar 39%, 20-40 tahun sebesar 19%, 40-50 tahun sebesar 34% dan 50 tahun ke 
atas sebesar 8%. 

















Grafik di atas menunjukkan bahwa presentase responden per status belum 







Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa presentase responden yang 
berpendidikan SD sebesar 2%, SLTP sebesar 17%, SLTA sebesar 32%, Diploma 
sebesar 8%, S1 sebesar 34% dan S2 sebesar 7%. 
 




Grafik di atas menunjukkan bahwa presentase responden yang 






















Pengujian Statistik Deskriptif 
 
Dalam uji statistik deskriptif akan dijabarkan hasil untuk setiap distrik 
sesuai dengan deskripsi datanya. 
Dalam menentukan interpretasi suatu kuesioner pada setiap pernyataan ditentukan 
dengan nilai sebagai berikut: 
• 1.0-1.4= sangat tidak setuju 
• 1.5-2.4= tidak setuju 
• 2.5-3.4= ragu-ragu 
• 3.5-4.4= setuju 




No Pernyataan Mean  Interprestasi 
 Pemahaman Anggota Jemaat Tentang Persepuluhan 
1 Saya meyakini GMAHK adalah 
satu-satunya gereja yang benar di 
dunia ini 
3.86 Setuju 
2 Saya memberikan persepuluhan 
10% dari pendapatan kotor (tanpa 
pengurangan) 
4.00 Setuju 
3 Saya memberikan persepuluhan 
10% dari pendapatan bersih 
(setelah pengurangan 
3.84 Setuju 
4 Saya memberikan persepuluhan 
karena saya telah diberkati oleh 
Tuhan 
4.05 Setuju 
5 Persepuluhan merupakan suatu 
ujian bagi iman saya 4.09 Setuju 




7 Saya mengakui bahwa 
persepuluhan adalah milik Allah 3.90 
Setuju 
8 Saya percaya bahwa persepuluhan 
adalah kudus 3.95 
Setuju 
9 Saya menyadari jika memberikan 
persepuluhan dengan jujur, maka 
akan mencegah manusia dari 
sikap rakus dan serakah 
4.09 
Setuju 
10 Saya percaya bahwa persepuluhan 




11 Saya memberi persepuluhan 
merupakan prinsip yang harus 




12 Saya meyakini persembahan 
persepuluhan kepada Allah adalah 
suatu pengakuan akan 




 Average 3.94 Setuju 
 Pemahaman anggota Jemaat Tentang Rumah Perbendaharaan 
13 Saya memahami bahwa rumah 




14 Saya percaya selain gereja yang 
dimaksud sebagai rumah 
pembendarahaan, maka kantor 
Konferens/Mission juga disebut 





15 Jika saya memiliki penghasilan 
maka saya harus memberikan 
10% ke rumah pembendarahaan 
4.05 
Setuju 
16 Saya menggunakan dan 
mengelola persepuluhan secara 
pribadi tidaklah tepat 
3.97 
Setuju 
17 Persepuluhan tidak harus saya 
serahakan ke rumah 
pembendarahaan tetapi saya bisa 




18 Jika mengembalikan persepuluhan 
ke rumah pembendarahaan akan 




19 Saya percaya persepuluhan yang 
diserahkan ke rumah 
pembendarahaan, akan dikelola 




 Average 3.90 Setuju 
 Pemahaman Anggota Jemaat Tentang Penggunaan Persepuluhan 
20 Saya percaya persepuluhan hanya 
dapat digunakan bagi penginjilan 3.98 
Setuju 
21 Saya mengelola persepuluhan 




karena tidak percaya lagi terhadap 
organisasi GMAHK  
22 Persepuluhan saya berikan kepada 
Allah guna menyokong 
pekerjaanNya diatas bumi ini 
4.00 
Setuju 
23 Persepuluhan yang saya berikan 
dengan maksud membantu 




24 Persepuluhan merupakan hak 
pendeta karena mereka telah 
mengasingkan diri untuk Tuhan 
3.71 
Setuju 
25 Sebagai anggota GMAHK saya 




26 Persepuluhan juga digunakan 
untuk mendukung para guru injil 
(orang yang mencurahkan 




27 Memberi persepuluhan itu adalah 
demi pertumbuhan tabiat saya 3.84 
Setuju 
 Average 3.85 Setuju 
 
Pada tabel di atas dijelaskan setiap butir kuesioner nilai rata-ratanya. Setiap 
variable juga dihitung total rata-ratanya. 
 




















Grafik di atas menunjukkan bahwa pada variable X1 (Pemahaman Anggota 
Jemaat Tentang Persepuluhan) yaitu sebesar 3,94. Mean pada variable X2 
(Pemahaman anggota Jemaat Tentang Rumah Perbendaharaan) yaitu sebesar 3,90 
dan mean pada variable X3 (Pemahaman Anggota Jemaat Tentang Penggunaan 








Grafik di atas diurutkan berdasarkan jawaban responden yang terkecil 
hingga terbesar. 
Soal nomor 21 adalah jawaban kuesioner yang terendah yakni sebesar 3,57. 
Soal kuesioner pada nomor 21 ada di variable X3 mengenai Pemahaman Anggota 
Jemaat Tentang Penggunaan Persepuluhan, isinya adalah “Saya mengelola 
persepuluhan secara pribadi untuk penginjilan karena tidak percaya lagi terhadap 
organisasi GMAHK”. 
 Soal nomor 14 adalah jawaban kuesioner yang tertinggi yakni sebesar 4,12. 
Soal kuesioner pada nomor 16 ada di variable X2 mengenai Pemahaman anggota  
Jemaat Tentang Rumah Perbendaharaan, isinya adalah “Saya percaya selain gereja 
yang dimaksud sebagai rumah perbendaharaan, maka kantor konference/mission 
juga disebut sebagai rumah perbendaharaan”. 
 


























































Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden berjenis kelamin 
wanita memiliki jawaban tertinggi dengan total skor sebesar 4. Jawaban responden 
terendah berjenis kelamin pria dengan total skor sebesar 3,8. 
 
Statistik Deskriptif per usia 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden berusia 13-20 tahun 
sebesar 3,77. Rata-rata responden berusia 20-40 tahun sebesar 3,8. Rata-rata 
responden berusia 40-50 tahun sebesar 3,93. Rata-rata responden berusia 50 tahun 
ke atas sebesar 4,1. Disimpulkan bahwa rata-rata responden berusia 50 tahun ke 
atas memiliki nilai yang tinggi. 
 






























Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden berstatus belum 
menikah sebesar 3,79. Rata-rata responden berstatus menikah sebesar 3,99. 









Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden yang pendidikan SD 
sebesar 3,7. Rata-rata responden yang pendidikan SLTP sebesar 3,81.  Rata-rata 
responden yang pendidikan SLTA sebesar 3,85. Rata-rata responden yang 
pendidikan Diploma sebesar 3,92. Rata-rata responden yang pendidikan S1 sebesar 

































rata responden yang tertinggi memiliki pendidikan S2 dan yang terndah adalah 
pendidkan SD. 
 




Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden yang 
keanggotaannya 1 – 5 tahun sebesar 4,11. Rata-rata responden yang 
keanggotaannya 6 – 10 tahun sebesar 3,88. Rata-rata responden yang 
keanggotaannya 11 – 20 tahun sebesar 3,71.  Disimpulkan bahwa responden yang 
memiliki rata-rata tertinggi adalah responden yang keanggotaannya 1 – 5 tahun, dan 




Bab V ini adalah merupakan jawaban dari identifikasi masalah yang ada di 
Bab 1, kemudian di ikuti dengan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para 
pembaca dan juga para anggota GMAHK jemaat Pakusarakan. Berda 
sarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada anggota jemaat Pakusarakan 









1. Konsep teologi persepuluhan dapat dilihat dalam dua bagian. Bagian yang 
pertama adalah, konsep pengembalian milik Allah bahwa manusia adalah 
















a) Konsep pengembalian milik Allah adalah suatu kewajiban kepada 
umat-umat Tuhan yang percaya kepada-Nya, dan karena Tuhan 
sudah memberikan berkat kepada umat-umat Tuhan dan dengan 
demikian umat manusia harus mengembalikan akan milik Allah 
yang tertulis dalam imamat 27:30 bahwa persepuluhan dari tanah 
adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan.  
b) Konsep ketergantungan kepada Allah adalah bahwa Allah adalah 
sumber segala berkat dan umat manusia harus memiliki rasa syukur 
yang disampingkan melalui persepuluhan. Melalui persepuluhan 
umat manusia memiliki ketergantungan kepada Allah dan 
persepuluhan adalah ujian hati dari pelayanan kita atas harta yang 
Tuhan telah berikan.  
2. Konsep tujuan persepuluhan dapat dilihat dalam tiga bagian. Bagian yang 
pertama adalah konsep menghilangkan ketamakan, konsep untuk lembaga 
gereja, konsep pelayanan misi atau injil.  
a) Konsep menghilangkan ketamakan adalah konsep memberikan 
persepuluhan agar menghindarkan diri dari mementingkan diri 
sendiri dan tidak bersifat serakah.  
b) Konsep untuk keperluan gereja adalah persepuluhan diberikan untuk 
membantu pelayanan gereja dan juga membantu para pelayan-
pelayan Tuhan untuk menginjil ke seluruh dunia.  
c) Konsep pelayanan misi atau injil adalah bertujuan untuk membantu 
para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik tentang 
firman Tuhan.  
d) Konsep ujian kesetiaan adalah persepuluhan yang harus diserahkan. 
e) Sebagai berkat besar adalah bahwa Tuhan akan memberkati bagi 
mereka yang menjalankannya hingga kesudahan. 
 
Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab 4 maka penulis 
menyimpulkan bahwa 
1. Masih ada Jemaat Pakusarakan yang tidak semua percaya bahwa 
persepuluhan itu hanya untuk penginjilan sehingga perlu ditingkatkan 
pemahaman anggota jemaat Pakusarakan terhadap pengertian 
persepuluhan.  
2. Jemaat Pakusarakan sudah memahami bahwa mereka percaya selain gereja 
yang dimaksud sebagai rumah perbendaharaan, maka kantor 
konference/mission juga disebut sebagai rumah perbendaharaan, sehingga 
pemahaman anggota Jemaat Tentang Rumah Perbendaharaan sudah baik. 
3. Masih ada beberapa dari Jemaat Pakusarakan menyetujui bahwa mengelola 
persepuluhan secara pribadi untuk penginjilan karena tidak percaya lagi 
terhadap organisasi GMAHK, ini menyebabkan perlu adanya peningkatan 
mengenai pemahaman Anggota Jemaat Tentang Penggunaan Persepuluhan. 
4. Pemahaman Anggota jemaat tentang mengembalikan persembahan 




5. Pemahaman anggota jemaat tentang penggunaan persepuluhan variable X3 
pernyataan no. 21 merupakan jawaban yang paling rending 3,57 karena 
responden adalah berusia 13-20 tahun pendidikan masih SD. 
6. Semakin tinggi pendidikan responden maka semakin tinggi pemahaman 





Penulis menyarankan supaya terwujudnya apa yang dicita-citakan jemaat, maka 
yang perlu di laksanakan adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya dibuat seminar tentang suatu pemahaman terhadap penggunaan 
persepuluhan. 
2. Perlunya diadakan seminar tentang suatu pemahaman kepercayaan terhadap 
organisasi. 
3. Perlunya dibuat seminar tentang kesetiaan terhadap 
penatalayanan/persembahan persepuluhan. 
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